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背景に迫る研究（橋口 1987、中橋 1993、藤尾 1996、





































　　　　 A1 高地集落　A2 環壕集落　A3 守りの壁
＝防壁　A4 守りの壕（濠）　A5 守りの柵＝
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①埋葬された受傷遺体 ＋ 〇 〇 〇 〇 － ＋ ＋ － －
②遺棄された受傷遺体 － － － － － － － － － －
③遺棄された多量の受傷遺体 － － － － ＋ － － － － －




の嵌入 － ＋ ＋ 〇 ＋ － － ＋ － －
②武器の折損・再生痕 － ＋ ＋ 〇 ＋ ＋ ＋ ＋ － －






①村落の囲郭 － 〇 〇 ◎ ◎ － － － － －
②邸宅の囲郭 － － － － ＋ 〇 〇 〇 ＋ ＋
③城市 － － － － － － － － ＋ ＋
④砦・監視施設 － － － ＋ ＋ － － － 〇 〇
⑤防御線 － － － － － － － － － －
２．戦いの
表象
①特定の武器セット － 〇 ＋ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ＋ ＋
②象徴化された非実用的武器 － ＋ ＋ ◎ ◎ 〇 〇 〇 － －




①武器副葬 － 〇 ＋ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ＋ －
②戦士の造形 － － － － － － 〇 〇 － －





①武器の広域流通 － － － － ＋ ◎ ◎ 〇 ＋ ＋
②武器庫 － － － － － － － － － －
③武器工房 － － － － － － － － － －



















































































Nakagawa et al. 2017
　 〃 　前期 〇
2017年の Nakagawaらの集計では７例、受傷遺体/全遺体の比は
3.00％、期間継続年数約400年、ただし九州北部に集中
Nakagawa et al. 2017
　 〃 　中期 〇
2017年の Nakagawaらの集計で70例、受傷遺体/全遺体の比2.98％、
期間継続年数約400年、九州北部に集中、近畿にも散在
Nakagawa et al. 2017
　 〃 　後期 〇
2017年の Nakagawaらの集計では17例、受傷遺体/全遺体の比は
2.46％、期間継続年数約250年、九州北部に集中




















弥生時代早期 ＋ 福岡県糸島市新町遺跡24号墓（磨製石鏃） 橋口 1995


































　 〃 　中期 ＋
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飛鳥時代 ＋ 囲郭は濠から溝へと変化して防御性が後退 橋本博 2007
奈良時代 ＋ いわゆる「古代豪族居宅」として列島の広範囲に新たに展開 橋本博 2007








寺沢 2008 [2000]: 204
の分布図
　 〃 　後期 ＋















































































































弥生時代早期 〇 朝鮮半島系の磨製石鏃＋有柄式磨製石剣の副葬。九州北部に限定 松木 2007





















飛鳥時代 ＋ 飾り大刀などが少数副葬される 津野 2011
②戦士の造形
古墳時代中期 〇 着用形態の甲冑形埴輪が出現 一瀬・車崎（編） 2004










　 〃 　中期 ◎ 鉄製甲冑は近畿を中心に製作されて広域に流通
松木 2007、橋本達 
2020
　 〃 　後期 〇 大刀や挂甲は広域流通の可能性 松木 2007
飛鳥時代 ＋ 大刀などの大型武器は広域流通の可能性 津野 2011、松木 2007
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 2012 「古墳時代の豪族居館」『講座日本の考古学 ８ 古
墳時代 下』広瀬和雄・和田晴吾（編）、pp. 324‒
350、青木書店。




 2020 『巨大古墳の時代を解く鍵 黒姫山古墳』遺跡を学
ぶ147、新泉社。
橋本　輝彦
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The Process of Conflicts and Warfare in Prehistoric and 
Protohistoric Periods of the Japanese Archipelago
Takehiko MATSUGI*
 The author divided evidence related to armed conflicts in prehistoric and protohistoric Japan into 
22 categories to demonstrate the process of warfare by arranging them in chronological order. By 
doing so, four distinct eras were identified. In the first era (from the latter half of the 10th century 
BC), a violent cultural complex, that included stone weapons such as daggers and arrowheads and 
settlements surrounded by moats, was introduced from the Korean peninsula, together with rice 
paddy farming. In the second era (around 400 BC), the introduction of metal tools and a population 
explosion led to social disruption, triggering the warfare cultural complex. Actual battles and the 
perfecting of war-related items such as ritual weapons and defensive works of the settlements were 
developed to promote social classification and integration. Corresponding to the transition from the 
Yayoi period to the Kofun period around 250 AD, the third era was characterized by significant of-
ferings of weapons in burial ceremonies of the elite to attest to their military prestige and political 
power. The fourth era (600 AD) was the Asuka period when fortresses were built for protection 
against foreign aggression and frontier rebellions demonstrated the reorganization of the warfare 
cultural complex, illustrative of the ideology of domination by the archaic state.
Keywords
Prehistoric Japan, Protohistoric Japan, Yayoi period, Kofun period, warfare
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The Graduate University for Advanced Studies
